


















Examination about the efficiency of work
in the clinical nursing
－Comparison of clinical nursing performed














１）NIIGATA SEIRYO UNIVERCITY DEPERTMENT OF NURSING
２）SAISEIKAI NIIGATA DAINI HOSPITAL
A b s t r a c t
The purpose of this study is to clarifying "the factors with raise the efficiency of work in the clinical nursing". 
In this study we investigate and examine clinical nursing with regards to the procedure, efficiency and continuity of
w o r k .
The subjects are two nurses ; one of the 18years experience and the other with less than two years.
Continuation record was carried out by means of VTR and on check list of all actions by each person performed in
the period of time from 8:30 to 11:30 during the given weekday and the given holiday.
The subjects movements in and between rooms, among charge patients and their sequential were compared
and classified. Both have characteristic differences in using time and frequency of communication and in ways of
using information. This study suggests that the efficiency of clinical nursing may be improved by managing these.
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調査期間中の病床利用率は8 9 . 7％，平均在

























































































日が1 8回、6 3分、休日が2 3回、6 2分であり、
被験者Ｂは平日が3 0回、6 7分、休日が2 2回、
8 6分である。被験者Aは被験者Bより平日で






















































































日1 2 5分（6 3 . 8％）、少ないのは被験者Bの休




























被験者Ａは９：1 2から1 0：4 9までの間に、
受持ち患者1 0人全員のケアを実施した。即ち

















































































































































































































































報2 5巻；1 9 9 9；ｐ. 2 2 5 - 2 4 1．
２）岡田直子．病院看護業務の生産性分析．川崎市




号；1 9 9 9；ｐ. 7 5 - 7 9．
４）B e n n e r．井部俊子・井村真澄・上泉和子訳 ．ベ
ナー看護論－達人ナースの卓越性とパワー－．医
学書院；1 9 9 2；p . 1 0 - 1 4 6．
５）黒田裕子．看護行為のエビデンスに迫る，日本
看護研究学会雑誌v o l . 2 4N o. 3；2 0 0 1；ｐ. 8 4．
６）中山洋子．看護基礎教育で育まれるもの．日本
看護学教育学会第1 1回学術集会講演集；2 0 0 1；
ｐ. 5 8 - 5 9．
７）竹縄直子．患者分類を目的とした業務調査の方
法ＴＮＳ－「忙しさ」の尺度と看護人員配置－．
メヂカルフレンド社；1 9 9 0；ｐ. 1 2 2 - 1 5 9．
８）山岡栄里、小山眞理子．新卒看護婦・士が認識
した業務調整能力と教育的支援．日本看護学教育
学会第1 1回学術集会講演集；2 0 0 1；ｐ. 6 1．
９）藤田塩、大野ゆう子、辻聡子他．業務効率から
みた大学附属病院における最適業務時間配分・評
価に関する研究．医療情報学v o l 1 9；1 9 9 9；p . 8 0 - 8 1．
1 0）宇都由美子．看護量の測定と看護必要度に応じ
た効率的な業務の進め方　看護必要度の測り方．
ナースデータ2 0巻8号；1 9 9 9；ｐ. 3 6 - 3 8．
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